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て得られる知見を評絡するため 1 実際にプロトタイプツー ノレを作成し段級例足きとして花!iij戸管恋!プ口タ
ラムに適用した ニれらから，捻察手法からソフトウェア品伎の娘定および伎十議記述の改善戦略を得
ることができることを1lfg~;gした
A Visualization Technique 
for the Coverage of U nit Testing and Static Cheking 
using Caller-Callee Relationship between Classes 
YUKO MUTO，t Kozo OKANOt and SHINJI KUSUMOTOt 
Softw削 evisualization has attracted 10ts of attention. We propose a new hybrid rnethod 
based on both of the two categories， especially frorn point of view of deve10prnent process. 
The proposed rnethod visnalizes coincidence between specification and irnp1ernentatioll from 
two aspects; unit testing and static checking. In the method， the ratio of the coincidence 
are drawll by pie charts which represent classes of the target software. ¥，yh01e software is 
represented in a weighted digraph structure. ¥，ye have prototyped a to01 irnplemented the 
proposed rnethod. We have evaluated the availability of the proposed rnethod by app1ying 
the to01 1.0 the warehouse management program. As a result， we conclude that the proposed 
method provides the estimation of software quality and the strategy to improve specificatiolls 



















































































1: class Main ( 
2: public static void main(String[] aどgs) { 
3・ Peどsonp new Peどson{) ; 




8: class Person { 
9: private S七ringfullName ""; 
10: public Person{) {) 
11: j*@ pUblic behavior 
12: requires nm != nul1 && !nm. equals (''''); 
13: ensures ful1Name.equals (nm) / @オ/
14: public void setFullName{S乞ringnm) { 
15: full担ame nm; 
16: 
17: public StrエnggetFamilyName() { 
18: re乞.urnfullName.split(" ") [1J; 
19 : 
20: ) 
図 1 M制 nクラスおよび JMLの記述された Personクラス



































Fig.2 Visualization of static analysis 






















とする このときク ラス Aの静的検査のカバレッジ
Gs(A)を





















ラフのノードはクラスに対応し，単体テストまたは静 4.1 概 要
的検査のカバレッジを円グラフで表現する.エッジは Eclipseのプラグインとして実装を行った 規模は
呼び出し関係に対応する 呼び出し回数をエッジの重 空行とコメン卜行を除いておよそ 2000行であり，パッ







3.3 定 義 XML文書を生成する
用いる単体テストおよび静的検査のカバレッジにつ 4.2 処理の流れ
いて述べる なおいずれもクラスを単位としている 処理の流れを図3に示す 単体テストおよび静的
3.3.1 単体テストのカバレッジ 検査結果それぞれから生成される XML文書からカバ
単体テストのカバレッジは命令網羅率を用いるその レッジ等のクラス情報を取得し，対象ソースコードか
理由は命令網羅率は最も単純でありわかりやすいこと， ら呼び出し関係を求め，重み付き有向グラフを生成し
分岐網羅率は djUnitで再計算が行われており JCov- て表示する
erageの結果と異なること，条件網羅率は JCoverage 4.3 開発環境
や djUnitが対応していないことである 開発言語は Java1.6であり， Eclipse Galieo上
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Weighted directed grapi1 
図 3 処理の流れ
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表 l 静的検査結果のカパレジジが高く，単体テスト結果のカパレ yジが低い場合






















































図 5 在庫管理プログラムのクラス構成11) Customer StockSlale 
Fig.5 Class constitution of warehouse management 図 7 静的検査の実行結果
program 


















Fig.6 Result of unit test川 g
5.3 結 果 出ることが考えられる従って呼び出し元クラスの品
単体テストおよび静的検査に関してメインビューに 質は呼び出し先クラスに影響を受けると考えられ，呼
出力されたグラフをそれぞれ図 6，図 7に示す び出し関係を考慮、したカバレッジの算出が課題となる.
5.4.3 単体テストと静的検査の比較
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